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G A C I E S
Andrea Petö
Girls Educated as Boys
Historical Perspectives on the Hungarian Jewish Family
In the yearbook published in 1938 to celebrate the 15th anniversary of the N ation­
al Alliance of Hungarian Jewish Women's Association, Dezsö Korein quoted S. R. 
Hirsch in German to describe the role of Hungarian Jewish women: "Die Frau sei 
die Priesterin des Hauses." If we analyse the other 86 contributions in this yearbook, 
half of them written by men, celebrating the most influential Jewish women's organ­
isation in Hungary, we might as well come to the conclusions drawn in the pioneer­
ing works of Marion Kaplan (The Making of the Jewish Middle Class, Oxford 1991) and 
Paula Hyman (Gender and Assimilation in Modern Jewish History, Washington 1995,) point­
ing out that the Jewish family was a discursive place that served as a site for articu­
lation and enforcement of gender identities. Family was not only a discursive place 
to define women's needs, desires, pleasures in the society but also a key site to trans­
mit class, ethnic and gender roles and to construct different identities. However, the 
family as an institution up to a certain limit accommodated to the changing social 
and cultural context and I would argue that family might serve as site of resistance, 
for example in Hungary at the turn of the century.
During the process of modernisation the rapidly assimilating Jewish Middle Class 
in Eastern Europe adopted the ideas of bourgeois domesticity and mixed it with the 
Jewish religious discourse on family. This process was happening at the same time 
as the public space for women was opening up because of women's increasing par­
ticipation in the labour market and in educational institutions. To return to the 
quote at the beginning of this paper, the "Priest of the House" or rather "Priestess" 
also became the "Angel of the House". The double discourses on religious family 
and on domesticity strengthened each other, making this new ideology powerfully 
resistant to the challenges of modernity.
The first response to this challenge in the religious discourse was the redefinition of 
family, or broadening of its meaning. Women's participation in the public sphere 
could not be ignored any more. However, women's participation in the public 
sphere was considered acceptable if it served religious zeal or social welfare and wom­
en were called "heroes without a name" following the biblical tradition describing 
the role of women. We know from the social movement literature that mobilising 
women in the "maternal frame" solves the paradox of making women active in the
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public realm without challenging patriarchal power structures. So we can look at 
social work using the term women's agency and charity as a site where enterprising 
talents found space for their activity and developed a different female subjectivity. 
The second route for emerging Jewish women as social actors was outside the reli­
gious framework. By the beginning of the 20th century educational institutions 
emerged as key forms to transmit social norms and values and to construct places 
of resistance.
At the turn of the century in Hungary the percentage of women's participation in 
the educational system was considerably smaller than that of men. But in analysing 
the figures of women's participation in higher education it becomes clear that wom­
en entered such institutes with greater educational capital, with fluency in more 
languages, more sporting skills and an educational performance during their years 
of study that was all together much better than that of their male— or of their Jew­
ish male— fellow students. Within the Jewish population studying in the higher edu­
cational institutions, women were also very much present at the turn of the century. 
This route was supported by the demographic tendency that well-to-do Jewish 
middle class families who were aspiring for inter-generational social mobility, were 
restricting their reproduction rate by the turn of the.century in Hungary and also 
in Germany. If only one or two children were born and both were female, the girl 
was educated as a boy. They received the same education, except for one impor­
tant factor: there was no religious instruction. The social phenomenon "girls edu­
cated as boys" resulted in constructing a new female subjectivity where women with 
much better abilities, with deeper determination, entered a very male world of pro­
fessionals. These women were trained with all the support of their family during 
the educational process as "boys”. Through their experience they understood how
patriarchy operates and for them the techniques of the patriarchal rule, such as
forced amnesia, forgetting and discrimination became transparent. The social de­
mocratic, feminist movement and later the Communist opened up social and polit­
ical space for assimilation and an escape route from religious norms and duties. M od­
ernity together with the social program attracted a new generation of Jewish women 
taking part in leftist activities. During our quest for foremothers we are looking back 
to the very rich tradition of Jewish women's political activism.
Hence the Bible offers more models if we watch carefully. For the "girls educated as 
boys" there was no space in the religious world. For them the civic, state interven­
tion was desirable to oppose the overwhelmingly oppressive and religious private 
sphere of domesticity. If we want to understand why the majority of Jewish women 
in Hungary today are non-religious, we should take into consideration (in addition 
to other factors) the exceptional individual achievements of our fore-mothers at the 
turn of the century and the family as a possible site for resistance.
above: Schulteisz family: Babuka with her 
mother and Csuri, 1933; 
below: Jewish high school for girls, 
after 1945
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B oKeroflHHKe, H3paHH0M b 1938 ropy, KOTopbift 6bip nocßaipeH npa3pHOBaHHio 15 
roÄOBiUHHbi HaunoHa/ibHoro Coio3a AccopnapHH BeHrepcKHX >KeHipHH-eBpeeK, fleao 
KopeHH npopMTHpoBana C. P. Xnpiu Ha HeMepKOM a3biKe, me OHa onncaaa popb 
eBpefitcKHx >KeHipnH BeHrpHH: „Die Frau sei die Priesterin des Hauses“. Ecph mm 
npoaHa/iH3npyeM eipe 86 craTen H3 stoto «KeropHHKa (aBTopaMH nopoBHHbi H3 hhx 
HBJIBIOTCfl My>KHHHbl), HanHCaHHblX K lOÖHPdO 3T0H HaHÖOBee BTIHHTenbHOH opra- 
HH3apHH eBpeÜCKHX ÎKCHIPHH B BeHrpHH, Mbl MOXeM npHHTH K 3aK/IIO4eHHflM, TäK>Ke 
KaK h b nepBbix paöoTax MapnoH KannaH (OraHOBPeHHe EßpeHCKoro cpepHero Knacca, 
OKC(J)opp, 1991 rop) h ncwbi Xhm3h (non h accHMHPapna b coßpeMeHHofi eßpencKOH 
HCTopnn, BaiuHurTOH, 1995 rop), b KOTopwx nopnepKHBaeTca, hto eßpeHCKaa ceMba 
öbina mcctom, rpe mhoto paccyacpapn 06 ocoöeHHOCTax nona. B ceMbe He roBopHPH 
o Hy>Kpax >KeHipuH, 06 hx acepaHnax, ho ceMba öbipa ochobhmm mcctom, rpe KPac- 
coßbie, 3THHHecKHe h nonoßbie popn ncnoPb3OBaPHCb ppa (J)opMHpoBaHHa onpe- 
pepeHHoro npepcTaßpeHna 06 OTPHHHTepbHbix ocoöeHHOCTax. OpHaxo, ceMba, KaK 
HHCTHTyT öpaxa, b onpepeneHHbix rpaHnpax npncnocaßpHBapacb k copnaPbHMM h 
KynbTypHbiM H3MeHeHHaM, h a CHHTaio, hto ceMba Moa<eT cpy>KHTb mcctom, rpe OKa- 
3biBaioT npoTHBopeHCTBHe aeMy-TO, KaK 3to nponcxopHPO b BeHrpHH b Haaa/ie npo- 
rnporo CToneTHa.
B nepnop npopecca MopepHH3apHH öbicTpo accHMH/inpyioipHHca eßpeHCKHH cpepHHH 
K/iacc b Boctohhoh Eßpone BoenpHHap npeio 6ypa<ya3HOH ceMeHHOH >kh3hh h npo- 
H3OHJ7IO CMemeHne sthx npen c pePHTHO3HbiMH npepcTaß/ieHHaMH eßpeeB o ceMbe. 
3 tot npopecc coßnap c TeM BpeMeHeM, Korpa noaBHPacb B03M0>KH0CTb ppa oöipecT- 
BeHHOH neaTe/ibHOCTH >KeHipHH, TaK KaK ynacrae >KeHipHHbi Ha pbiHKe Tpypa h b 
o6pa3OBaTe/ibHbix ynpoKpeunax yßePHHHBapocb. Bo3ßpaipaacb k pHTaTe, npHBepeH- 
hoh b Hanane stoh CTaTbn:„>KpeppoMa“ hph CKopee„>KpHpa“ CTapaTaKHM„AHrepoM 
flOMa“. Paccy>KncHna o pennrHO3HOH ceMbe h o poMaiuHeö >kh3hh yxpennaPH HOByio 
npeopornio, h OHa Morna npoTHBOCToaTb crapOH HpeoporHH.
nepßbiH BapHaHT OTBera Ha stot BM3OB -  b pepnrHO3Hbix TpaKTaTax noaßnaeTca 
HOBoe onpepeneHHe ceMbH, KOTopoe pacinnpaeT sto noHaTHe. YnacTHe »ceHipHH b 
ccj)epe oÖLpecTBeHHofl peaTepbHOCTH öopbiue He/ib3a 6hpo urHopHpoßaTb. OpHaxo, 
ynacTHe jkchiphh b oöipecTBeHHOH >kh3hh CHHTapocb ponycTHMbiM, ecpn oho conpo- 
BO>Kpanocb penHrHO3HbiM pBeHHeM h copencTBOBapo pocTy copnaPbHoro 6naro- 
cocToaHHa h , cpepya öhöpchckoh TpapnpHH b onncaHHH po/m aceHipHHbi, hx, 
Ha3biBanH „repoaMH 6e3 hmchh“. Mm 3HaeM H3 PHTepaTypbi 06 oöipecTBeHHOM pbh- 
>KeHHH, hto oÖTbepMHeHHe >KeHipMH-MaTepeH (b „paMKax MaTepHHCTBa“) pa3peiuaeT 
napapoKC, no3BoaaeT >KeHipHHaM npoaßpaTb aKTHBHocTb b oöipecTBenHofi >kh3hh, 
He 3aTparHBaa naTpHapxa/ibHbie Bpacrabie CTpyKTypbi. IIo3TOMy m h  Moa<eM
AHflpea neTo M3yHana MCTopmo n copno- 
normo, 3amnTM/ia pHCcepTauMio no co- 
BpeMeHHOH ncTopnn. Ona npenoaaeT 
MCTopmo nocneBoeHHOM Eßponbi m 
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paccMarpHBaTb couaiaabHyio paöoTy, Hcnoab3ya TepMHH a<eHcxaa aeaTeabHOCTb h 
6/iaroTBopHTenbHOCTb xax oöaacTb, rae npeanpHHHMaTeabcxHe TaaaHTM Hauwn 
npOCTOp flTIfl aeflTeJIbHOCTH /fCeHIUHH H aaaH HM BO3MOH<HOCTb pa3BHTb OCOÖblH,
H<eHCKMH, cy6T>eKTHBHbiH noaxoa.
BTopoH MapmpyT BO3po>xaeHHfl eßpencxHx >xeHLHHH, xax axTpnc, HrpaioiHHX Ha 
coHHanbHOH cneHe, Haxoanaca 3a npeaeaaMH peanrHO3Hbix paMOX. K Hanaay XX 
CToneTHH noHBHancb o6pa3OBaTeabHbie ynpe>xaeHHa, KOTopbie 6bian ochobhhmh 
peHTpaMH, rae roßopnaocb o coHHaabHbix HopMax, hchhocthx h Ha 6a3e KOTopbix 
noflBaaaHCb rpynnbi conpoTHBaeHHH.
3 tot MapmpyT noaaepa<HBaaa aeMorpa(J)HHecxaH TeHaeHbțHH, npeaycMaTpHBaioiHaa, 
hto oöecneaeHHbie eßpen cpeaHero xaacca (xoTopbie CTpeMHancb k connaabHOH 
noaßH>KHOCTH CBoero noKoaeHHa) b Hanaae Bexa orpaHHHHBaan TeMnbi Bocnpo- 
H3BeaeHHH noTOMCTBä b BeHrpHH h Tax>xe b TepMaHHH. Ecan b ceMbe poxaaaocb asoe 
aeTen h ohh öbian aeBonxaMH, to aeBonxa noaynaaa Taxoe >xe o6pa3OBaHHe, xax 
MajibHHX, xpoMe oaHoro Baxmoro c})axTopa -  6e3 peanrHO3Hbix HacTaßaeHHH. 3 to 
coHHa;ibHoe HBJieHne, xoraa „acBOHXH noaynaaH Taxoe >xe oöpaaoBanne, xax Majib- 
hhxh“, npHBeao x (|)opMHpoBaHHK) hoboh >xeHiHHHbi, xax cy6T>exTa, h >xeHiHHHM, 
oöaaaaiouj,He öoabiriHMH chocoöhocthmh h peiHHTeabHOCTbio, BCTynn/m b hcthhho 
MyxccxoH, oneHb npo^eccnoHaabHbiH MHp. 14 b npoyecce noayneHHH oöpa3OBaHHH, 
h BO3HHxaK)iu,HX npH 3TOM TpyaHocTeH, Tax x e  xax h Ma;ibHHXOB, hx noaaepxcHßaaH 
hx ceMbH. Hx coöcTBeHHbiH onbiT noMor sthm aceHujHHäM noHHTb, xax ycTpoeHO 
naTpnapxa/ibHoe oömecTBo, h hto ßaacra MyxcHHH conyTCTByeT HacHabCTBeHHaa 
âMHC3HH, 3a6bIBHHBOCTb H aHCXpHMHHaițHH. COHHaa-aeMOXpaTHHeCXOe 4>eMHHHCTC- 
xoe aBH>xeHHe, a no3anee xoMMyHHCTHnecxoe, OTxpbiao counaabHoe h noaHTHHecxoe 
npocTpaHCTBO aaa accHMHaauHH h H3ÖaßaeHHH ot coöaioaeHHH peanrHO3Hbix HopM
h oÖH3aHHOCTeH. CoBpeMeHHbie B3raaabi h counaabHaa nporpaMMa npHBaexan HOBoe
noxoaeHHe eßpencxHx xcchihhh x ynacTHio b aencTBHax aeßbix cna. Koraa Mbi roBO- 
pnan o Hauinx npaMaTepax, mm BcnoMHHaan o npexpacHOH TpaanpHH noanTHHecxon 
aXTHBHOCTH eBpeHCXHX )XeHLU,HH.
CaeaoßaTeabHO, BnöaHH, ecan ee TinaTeabHo H3ynaTb, npeaaaraeT öoabinoe xoan- 
necTBO Moaeaeft. flaa „aeßymex, xoTopbie noaynaan Taxoe >xe o6pa3OBaHHe, xax 
MaabHHxn“, b peanrHO3HOM MHpe He 6biao Meera. flaa hhx 3aBoeßaHHe rpa>xaaHCxnx 
no3Hu,HH 6biao cpeacTBOM npoTHBOCTOHHHH ryÖHTeabHOMy, noaaepncHBaeMOMy 
peanrneH yrHeTeHHio, xoTOpOMy ohh noaBepraancb b nacTHOH ccmchhoh >kh3Hh.
Ecan mm xothm noHHTb npHHHHy Toro, noneMy öoabiuHHCTBo eßpencxHx xemuHH 
BeHrpHH b HainH aHH He peanrHO3Hbi, mm aoaacHbi npnHHTb bo BHHMaHHe, xpoMe 
apyrnx (})axTopoB, HcxaiOHHTeabHbie aHHHbie aocra>xeHHH Hauinx npaMaTepeft b 
Hanaae npomaoro CToaeraa h ceMbH, xax MecTa, rae bo3mo>xho conpoTHBaeHHe CTa- 
pblM TpaaHU,HHM.
Bsepxy: ceMbn lUy/ibTexq: Baöyxa c 
MaTepbK) h Hypx, 1933 
8HH3y: Bbicman eBpexcxax uixona a^h 
Aesoxex noc/ie 1945
$OTorpa<t>MM M3 BeHrepcxoro eBpeücKoro 




„Mädchen - als Jungen erzogen"
Historischer Blick auf die ungarische Familie
a»
In dem Jahrbuch, das 1938 zum 15. Jahrestag der Nationalen Allianz der jüdischen 
Frauenvereinigung Ungarns herauskam, zitierte Dezö Korein S. R. Hirsch, um die 
Rolle der ungarischen Frau zu beschreiben: „Die Frau sei die Priesterin des Hauses". 
Wenn wir die anderen 86 Beiträge dieses Jahrbuches analysieren, die die einflußrei­
che jüdische Frauenorganisation in Ungarn feiern -  die Hälfte davon wurde von M än­
nern verfaßt so können wir genauso gut zu den Schlußfolgerungen gelangen, die 
Marion Kaplan (The Making of the Jewish Middle Class, 1991) und Paula Hymann (Gen- 
derand Assimilation in Modern Jewish History, 1995) in ihren bahnbrechenden Arbeiten 
ziehen: Sie stellen heraus, daß die jüdische Familie ein diskursiver O rt war, der dazu 
diente, Ceschlechtsidentitäten zu artikulieren und zu festigen. Die Familie war nicht 
nur der diskursive Ort, um weibliche Bedürfnisse, Wünsche und Freuden in der G e­
sellschaft zu definieren, sondern nahm auch eine Schlüsselstellung bei der W eiter­
gabe ethnischer, Klassen- und Geschlechterrollen und der Konstruktion unter­
schiedlicher Identitäten ein. Die Familie als Institution paßte sich bis zu einem 
bestimmten Grad an den veränderten sozialen und kulturellen Kontext an, und ich 
würde behaupten, die Familie konnte zum Beispiel in Ungarn zur Jahrhundertwen­
de (19./20. Jh.) als O rt des Widerstands funktionieren.
W ährend des Modernisierungsprozesses übernahm die sich schnell assimilierende 
jüdische Mittelklasse in Osteuropa die Ideen der bürgerlichen Häuslichkeit und ver­
mischte sie mit dem religiösen Diskurs zur Familie. Dieser Prozeß vollzog sich zur 
gleichen Zeit, als sich der öffentliche Raum für Frauen erweiterte, da sich ihnen der 
Arbeitsmarkt und die Bildungsinstitutionen immer mehr öffneten. Um zum Zitat zu 
Beginn dieses Textes zurückzukehren: aus der „Priesterin des Hauses" wurde auch 
der „Engel des Hauses". Der doppelte Diskurs um die religiöse Familie und die Häus­
lichkeit verstärkte sich wechselseitig, was diese neue Ideologie so mächtig machte, 
um den Herausforderungen der Moderne zu widerstehen.
Eine Antwort auf diese Herausforderung im religiösen Diskurs ist die Neudefinition 
der Familie, die in ihrer Bedeutung erweitert wurde. Die Teilnahme der Frau am öf­
fentlichen Leben konnte nicht länger ignoriert werden. Sie wurde dann akzeptiert, 
wenn sie mit religiösem Engagement oder W ohlfahrt verbunden war, und diese Frau­
en wurden als „namenlose Heldinnen" bezeichnet. Aus der Literatur über soziale Be­
wegungen wissen wir, daß die Mobilisierung von Frauen im „Rahmen der M ütter­
lichkeit" das Paradox enthält, Frauen im öffentlichen Raum zu aktivieren, ohne dabei 
die patriarchalen Strukturen herauszufordern. So können wir Sozialarbeit betrach­
ten, indem wir den Bergriff „Frauentätigkeit" verwenden, und W ohltätigkeit als ei­
nen Ort, wo unternehmerische Talente Raum für ihre Aktivitäten fanden und eine 
andere weibliche Subjektivität entwickelten.
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Der zweite Weg aufstrebender jüdischer Frauen zu sozial Handelnden lag außer­
halb des religiösen Rahmens. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden Bildungsin­
stitutionen als Schlüsselbereiche der Weitergabe sozialer Normen und der Schaf­
fung von O rten des Widerstandes. Zur Jahrhundertwende war der Prozentsatz der 
Frauen, die am Bildungssystem in Ungarn teilhatten, erheblich kleiner als der von 
Männern. Wenn man die Zahlen hinsichtlich der Besuchs von höheren Bildungsein­
richtungen durch Frauen analysiert, dann ist jedoch offensichtlich, daß Frauen die­
se mit einem größerem Bildungskapital betraten. Sie beherrschten mehrere Fremd­
sprachen und waren sportlicher. Ihre Leistungen waren in den Jahren des Studiums 
insgesamt erheblich besser als die ihrer männlichen und auch die ihrer jüdischen 
männlichen Kommilitonen. Auch unter den jüdischen Studierenden waren Frauen 
um die Jahrhundertwende stark vertreten. Dies wurde durch die demographische 
Tendenz unterstützt, daß wohlhabende Familien der jüdischen Mittelschicht, die 
nach intergenerativer sozialer Mobilität strebten, zur Jahrhundertwende eine re­
striktive Fortpflanzungsrate in LIngarn, aber auch in Deutschland, handhabten. 
Wurden ein oder zwei Kinder geboren, und das eine (oder beide) war zufällig ein 
Mädchen, dann wurde dieses wie ein Junge erzogen. Die gleiche Bildung, bis auf 
eine wichtige Ausnahme: ohne religiöse Unterweisung. Das soziale Phänomen: 
„Mädchen als Jungen erzogen" führte dazu, daß eine neue weibliche Subjektivität 
geschaffen wurde, die es Frauen mit weit besseren Fähigkeiten und mit größerer 
Entschlossenheit ermöglichte, den Weg in die männliche Welt der Berufstätigkeit 
zu gehen. Diese Frauen wurden mit Unterstützung ihrer Familien während ihrer 
Ausbildung als Jungen erzogen und dies durch alle Konflikte hindurch. Durch ihre 
eigene Erfahrung verstanden sie, wie das Patriarchat funktioniert. So wurden für sie 
die Techniken patriarchaler Herrschaft, wie erzwungene Amnesie, Vergessen und 
Diskriminierung transparent. Die sozialdemokratische feministische Bewegung -
und später die kommunistische — eröffnete soziale und politische Räume für Assi­
milation und einen Fluchtweg aus religiösen Normen und Pflichten. Die Moderne 
zog zusammen mit dem sozialen Programm eine neue Generation jüdischer Frauen 
an, die sich an linken Aktivitäten beteiligte. Auf unserer Suche nach Vormüttern se­
hen wir auf die sehr reiche Tradition der Teilnahme jüdischer Frauen am politischen 
Aktivismus zurück. Für „Mädchen als Jungen erzogen" gab es jedoch keinen Platz in 
der religiösen Welt. Für sie war die bürgerliche, die staatliche Intervention wün­
schenswert, um sich der überwiegend unterdrückenden und religiösen Sphäre der 
Häuslichkeit widersetzen zu können. Wenn wir einige der Gründe verstehen wol­
len, warum die Mehrzahl jüdischer Frauen im heutigen Ungarn nicht religiös ist, 
dann sollten wir neben anderen Faktoren auch die ungewöhnlichen individuellen 
Errungenschaften unserer Vormütter zur Zeit der Jahrhundertwende und die Fami­
lie als einen möglichen O rt des W iderstandes mitdenken.
oben: Familie Schulteisz: Babuka mit ihrer 
Mutter und Csuri, 1933 
unten: jüdische höhere Mädchenschule, 
nach 1945
Fotos: Ungarisches Jüdisches Museum und 
Archiv
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